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The initial American Program for Educational Reforms in early Occupied Japan,1945-46,was an
 
outgrowth of considerable wartime thinking about elimination militarism in defeated Japan and the
 
strengthening of liberal and democratic tendencies. The planning was aimed at ideological reor-
ientation of the Japanese. As such the initial guidelines and policies drew upon the talents and
 
attitudes, and expertise of postwar planners in the State, War and Navy Departments and also
 
specialists of the Office of Strategic Services and Office of War Information. Education and re-
education,in real sense,were to be a sort of democratic thought control,and it was utilized services
 
of like-minded Japanese.
On the question of leadership in reform and permanent change, they convinced of existence of
 
anti-militarism and anti-fascism,seeing them in religions,trade union,intellectuals,and women.
This paper aims to clarify why and how they agree to stress the value of higher education for women
 
and greater use of women teachers,and to recommend introducing both the equal opportunity for
 
women and coeducation system into Japanese school in the most important educational reform
 
program in the U.S.government.





























































































想されていた。すでに 1943年から 44年にかけて、戦時情報局（Office of War Information, OWI）
では、占領計画ではないが、日本軍の兵士の志気を評価する目的で、日本の教育に関する最初の包
括的な文書、「日本における教育：その全般的背景」（“Education in Japan: General Background”）
（1943年 11月 30日)と「日本における教育：教育課程と教育方法」(“Education in Japan: Curricu-





Ministry of Education”)（1944年 3月 6日）が、戦略局（Office of Strategic Services,OSS）におい
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てまとめられた。戦略局は、1942年に、陸軍省と統合参謀本部に貢献する目的で設立された秘密諜






であると提案している。1944年 6月 23日に、報告書の第 3部「占領下の教育統制」を削除した残り
























局間の意見調整をはかるため、部局間極東地域委員会（Inter-divisional Area Committee on the Far
 
East, これは極東地域委員会 Far East Area Committee, FEACともいわれ、部局間国及び地域委
員会 Country and Area Committee, CACのひとつである)が、さらに 44年 1月、国務省の最高立
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案機関として戦後計画委員会（Post-War Programs Committee, PWC）が設立され、ヒリス・ロー




















































た連合国管理理事会（Allied Control Council）によって統治されていた。10月 1日には、連合国管
理理事会の統治機構の米国代表として、また米国占領地区の軍政管理を監視する目的で、ドイツ占
領軍政部（Office of Military Government for Germany）が設置された。この間、国務省は、民間人
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